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l. An Introduction to World Englishes 
Nearly one-quarter of our Earth's population currently uses English to 
communicate, and 'the number of English users is expanding exponentially. 
Furthermore, English "is certainly the most powerful economically with the 
highest Gross Language Product (GLP). The GLP of a language is determined 
by taking into account all of the countries that speak it and calcuiating their 
Gross Domestic Product in proportion to other languages spoken there. Major 
languages by traded Gross Language Product in billions of dollars: English 
2,338; German I ,196; French 803; Chinese 803 Japanese 700 " (Anthony 9) 
At Tokyo's November 30, 20CO symposium entitled "'Only English, Please' - A 
Recipe for Asia's Growth in the 21~* Century?" Thai journalist Chongkittavorn 
Kavi said that, ". . .the future of English depends no longer on native sp,eakers but 
'on other groups of speakers."' (Hani: 4) 
In fact, today the total global number of English native speakers (ENL) 
approximates the number of English as a second language speakers (ESL), 
usually from nations like Singapore or the Philippines that have a historic 
connecting to Eng[ish, but neither group is expected to dramatical[y increase. 
The explosive growth has been, and wil[ continue to be, among people (like 
Hakuoh University students) who speak Engiish as a foreign language (EFL). 
Already the EFL group is larger than both the ENL and ESL groups combined! 
To better grasp the future role(s) of English on our planet, Part ll briefiy 
examines the language's evolution from its humble beginnings in Britain to the 
present rainbow pageant of world Englishes. "The term 'world Englishes' is not 
intended to indicate any divisiveness in English-using communities but to 
recognize the functions of the language in diverse pluralistic contexts....This 
term succinctly characterizes the current global functions of Engiish." (Smith: 
215) World Englishes (WE) also implies an egalitarian (as opposed to ENL 
elitist) and pragmatic approach to communication. WE are inclusive of non-
Western ideas and flexibly able to meet the expioding demands of technology. 
Part 111 of this paper relates the data from a pol[ of 1 43 Hakuoh University 
students (freshmen through seniors, Japanese and exchange students) about 
the type of early 2lst century English communication skills they feel that they 
need to master. And Part IV relates our students anticipated needs and 
learning with the global phenomenon of the spread of world Englishes. 
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ll. The Three Steps To Global English 
By the year 2001 English has become the closest our species has ever 
approached to having a common language for two basic reasons: the first is 
geographic-historical and the second is socio-cultural. The first reason saw 
English spread around the globe from the Age of Discovery through the Age of 
Imperialism. The second, somewhat overlapping, reason explains why English 
has remained pre-eminent (and even significantly expanded) despite the 20th 
century rise of natlonalism among former colonies. 
To understand this phenomenon it is necessary to examine its roots. The 
earliest Indo-Europeans who migrated to the British Isles in prehistoric times 
(3500-2500 B.C.E.) were the Celts who spoke Gaelic (or Ce[tic) Ianguages akin 
to modern Welsh, Scots, and lrish. With the invasion of Julius Caesar's Roman 
leglons in 55 B.C.E., the unconquered Celtic tribes were pushed beyond 
Hadrain's Wall into Scotland or across the Cambrian mountains into Wales or 
offshore to lreland. However, many Celtic Britons chose to remain in Roman 
controlied areas and created a thriving intercultural society. Last September, 
Hakuoh's Overseas Study Tour members saw excavations of advanced 
Roman-Celtic ruins In Chester (whose name comes from the Roman castra, 
meaning camp) . 
The First Thousand Years 
Fol]owing the Roman withdrawal from Britain, in 410 C.E., Jutes, Angles, 
Saxons, and Frianians from present-day Denmark, Germany, and the 
Nether[ands invaded the eastern and southern areas of England. These 
essentially Germanic tribes, who themselves originated from another later wave 
of Celtic migration, spoke 'LOW German' (so-called because it was used in the 
Iowlands iike Holland and.Denmark). The Celtic Btitons had developed a fairly 
sophisticated leve] of culture under the 400 years of Roman rule and were hard 
pressed by these fierce pagan invaders. Despite the eftorts of the semi-
legendary Celtic-Roman King Arthur (Artorius) who managed to win a fragile 
peace for a generation, the Anglo-Saxon invaders prevailed both militarily and 
linguistically. Even after centuries of joint use of Celtic with Old English (the 
language of the Anglo-Saxons), the latter "contains bareiy a dozen Celtic 
words.... (and) the one hundred most common words m Engl]sh are all of 
Anglo-Saxon origin." (McCrum et al: 60-61) The Anglo-Saxons left us: and, at. 
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translation 
Whan that Aprill, with his shoures soote 
The droghte of March hath perced to the roote 
And bathed every veyne in swich iicour, 
When April with his showers sweet with fruit 
The drought of March has pierced unto the root 
And bathed each vein with liquor, 
From Elizabeth I to Etizabeth ll 
In contrast to these Old English and Middle English examples compare 
three lines from Shakespeare's A~~~k~Ji "All the world's a stage, And all the 
men and women merely players; They have their exits and their entrances.. .." 
Clearly this is Modern English (our era) which began under E]izabeth i when 
Shakespeare was writing. Although spelling was still quite varied the grammar, 
especially verb endings, had been simplified. This was a heady time for both 
England and English, In a span of less than fifty years the effects of the 
European Renaissance, the Reformation, and Britain's emergence as a world 
sea powerwere realized. Printing furtherstandardizing the language with "over 
20,000 items in English (printed) between 1 500 and 1 640." (McCrum et al: 93) 
The cultural and scientific ideas of the Renaissance added a further 10,000 to 
12,000 vocabulary words to Engiish. The political-religious break between 
Henry Vlll (Elizabeth I's father) and Roman Catholicism, the British defeat of the 
Spanish Armada, and the founding of permanent North American English 
speaking colonies provided a quantum leap for the English language. 
"The first significant step in the progress of English towards its status as a 
global language...(took) place...toward the end of the sixteenth century. 
At that time, the number of mother-tongue English speakers in the world is 
thought to have been between 5 and 7 million, almost all of them living in 
the British Isles. Between the end of the reign of Elizabeth I (1603) and 
the beginning of the reign of Elizabeth 11 (1952), this figure increased 
almost fiftyfold, to some 250 million, the vast majority living outside the 
British Isles." (Crystal: 25) 
The expansive and exhilarating potential of these initial English seeds planted at 
Jamestown and Plymouth in America are aptly expressed in Shakespeare's 
prophetic line from ll~~l~mp~si "brave new world" (and the fmal scene from 
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Tom Stoppard's cleverly blended recent film re i ). 
Linguists like to say that "language is a dialect with an army and navy' and 
nowhere is the naked racial cruelty of this adage more apparent than in the 
wholesaie ens[avement of West Africans for the English (Spanish, Portuguese, 
and French) colonies of the New World. The first 20 African slaves were 
imported to the Jamestown, Virginia colony in 1619, only 12 years after its 
founding. Despite hardships the white and black populations of North America 
grew rapidly, both naturally and through immigration (that meant, forced 
enslavement for the Africans). British victory overthe French in 1 703 and 1763 
gave them and English controlovermost of Canada. Then the successful 1 776 
U.S. war for independence helped popu[ate Canada with defeated British 
loyalists. In the Caribbean, pidgin English was used by Africans, who spoke 
different tribal languages, as a lingua franca to communicate. This in turn 
developed into the creole forms of English found in Jamaica, the Bahamas, 
Barbados, etc. 
Almost simultaneously, far across the Pacific, Britain had established the 
first penal colony in Sydney in 1 790, and "about 130 OOO pnsoners were 
transported during the fifty years after the arrival of 'the first fleet' in 1 788." 
(Crystal: 35) Together with =free' settlers, especiaily from the mid-nineteenth 
century, Australia's population grew to about 4 million in 1900 and over 18 
million today. New Zealand, with about 4 miliion peopie today, became an 
official co]ony in 1840 but did not receive prisoners. As a resu[t it is linguistically 
closer to South African English than Austraiian English. However, both 
Australia and New Zealand have indigenous people whose English linguistic 
assimilation is imperfect. 
Great Britain also colonized three large sections of Africa: South Africa, 
West Africa, and East Africa. In South Africa the Dutch rivals and a large 
Afrikaans-speaking population created a rather complex linguistic situation. 
However, over the last quarter of a century English was seen as a weapon to 
fight against the apartheid regime (skillfully used by both Nobel laureates 
Desmond Tutu and Nelson Mandela) and now Afrikaans is in serious decline. 
Despite the 1 1 official languages recognized by South Africa's constitution, 
English is the clear lingua franca. In "The international comprehensjbility of 
varieties of South African English," Christa Van der Walt concluded that, "the 
results of my research indicate that all varieties of South African English are 
comprehensible internationaliy and the argument in favour of British English (or 
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American Eng!ish for that matter) as a standard for South African schools (to 
ensure international comprehensibility) is not, therefore,valid any more. Infact, 
current writing questions the use and validity of any one standard." (Kachru:1 48) 
In Ghana, Africa's first former colony to become independent in 1957, 
English is the second language. (Freedom fighter and U.S. educated first 
President Dr. Kwame Nkrumah proclaimed, "At last, the battle is ended. And 
Ghana, our beloved country, is free for ever!" - in English.) In Sierra Leone 
and Gambia an English-based creole called Krio is chiefly used; in Cameroon 
English is (with French) an official language. In Kenya, Swahili replaced 
English in 1974 as the officiai language. However in Tanzania, English shares 
official language status with Swahili, while in Malawi English and Chewa are the 
official languages. In Uganda, Zambia, and Zimbabwe only English is 
recognized as the officia! Ianguage. (Liberia, the only American African legacy, 
was founded in 1822 by former U.S. slaves. The present covntry of almost 3 
million uses a form of American English based pidgin as a second language.) 
Nowhere is the linguistic legacy of British colonialism more evident than in 
South Asia on the Indian subcontlnent. Beginning back in 1612 with the first 
British East India Company trading station, then by driving out the French, and 
through the U.K, government's assumption of ruling power (the British RaJ) the 
English language has been a cornerstone of Indian development. When 
Prime Minister Nehru proclaimed India independent from Great Britain in 1947, 
he did so in English! Paradoxically Nehru had hoped "that English would be 
eliminated from India 'within a generation.' Like many predictions about 
English, this was not fulfilled." (McCrum et al: 333) 
In the nation of India alone, four of the seven daily papers are published in 
English. English is the de facto official language with the more fluent speakers 
ovenNhelmingly coming from the educated elite (including the late 1 990's hi-tech 
computer software nexus). If only 4 or 5 percent of the India's one billion 
people, and a slightly lower percent in Bangladesh, Bhutan, Nepal, Pakistan, 
and Sri Lanka, use English efriciently to communicate, the total numbers still 
overshadow the population of the United Kingdom! Although native speaker 
purists decried Indian pronunciation and grammar "linguists did not sufficiently 
understand how the non-European functions which the language was given, for 
example in India, made more thorough form of adaptation necessary: the 
deviances, striking as they might appear in the areas of nonBr-E pronunciation 
and syntax, were in fact more fundamental in fields of pragmatics and stylistics." 
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(G6rlac_h: 1 92) Of course, Indian-English is infused with many words and 
constructions from Hindi. Urdu, etc., much like the vibrantly mixed language of 
Shakespeare or Joyce. As 1995 Booker Prize winner, Salman Rushdie said, 
"English, no longer an English language, now grows from many roots; and th9se 
whom it once colonized are carving out large territories within the language for 
themselves. The Empire is striking back." (McCrum et al:40) 
East Asia, South East Asia, and the South Pacific are somewhat unique as 
a patchwork of British and American English, as well as respective cultural 
spheres of infiuence, that coexist. The British were already well entrenched in 
Burma, the Malay peninsula, and Hong Kong by the 1860's. Then, as a result 
of the Spanish-American War of 1898, the U.S. took over Wake. Guam, and the 
Philippines where English was encouraged to bridge the dialect differences in 
Tagalog. Soon afterward the U.S. annexed Hawaii and the indigenous 
language began an irreversible decline. The fighting during and the aftermath 
of World War ll brought more American personnel to the area and began a 
gradual strategic refocusing of U.S. interests in Asia (vis-a-vis Europe). 
Today Malaysia is reaffirming its ethnic, Iinguistic, (and religious) roots so 
English is taught more as a foreign language. In a 1999 World Englishes study 
"English, identity and the Malaysian workplace" Shanta Nair-Venugopal finds 
"much of the impetus for English as an international language/Business 
English in Malaysia, as in other parts of the outer circle, rests on a 
pen/asive prescriptive ideology that is driven by a model-dependent 
runaway growth industry which promotes the use of idealized norms or 
exonormative standards as the most suitable models for the seemingly 
globalized workplace. . ..But localization frustrates the cultural hegemony of 
such ideologies and checks the onslaught of purportedly universal 
communication practices, so that the cultural identity of the local workplace 
is maintained. . ." (Kachru: 21 2) 
Thus, it seems that these Malaysians have found a balance between English 
proficiency and the loss of local identity, which is highly admirable. 
Singapore, the is[and nation of Chinese. Malay, and Tamil people has 
used English as a unifying medium with apparent success. "In a 1975 survey, 
only 27 per cent of people over age forty claimed to understand English, 
whereas among fifteen- to twenty-year-olds, the proportion was over 87 per 
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cent." (Crystal: 51) However, not all that passes for English is perfect, as a 
result the authorities have waged an vphill battle against 'Singlish' as "the 
government is adamant that poor English will make Singaporeans less attractive 
to foreign investors." (Hani: 4) 
Hong Kong, which Great Britain returned to Chinese sovereignty in 1 997, 
has an international business reputation and although the overvvhelming majority 
of the residents speak Cantonese as their first language, above 20'/･ of the 
peoplehave some degree of fluency in English. It will be interesting to see how 
English in Hong Kong fares as Shanghai rises in international statue (possibly at 
Hong Kong's expense). Another factor in Hong Kong's future is the rapid 
strides 'English teaching/learning is making elsewhere on the Chinese mainland. 
Papua-New Guinea has a mixed history of indigenous, British, German, 
and Australian control. Currently there are almost 5 million people about half of 
whom speak Tok Pisin, the English-based pidgin as either a second language or 
their mother tongue. There are translations of Shakespeare and the Bible into 
Tok Pisin. 
The Last Fifty Years 
The preceding subsection focused primarily on the iinguistic legacy of 
Great Britain's rise as a colonial power. However, since the end of the Second 
World War the United States has replaced war-ravaged Britain as an 
international superpower through colossal programs like the Marsha[ Plan, the 
occupation of Japan, and the administration of the Pacific UN Trust Territories 
(Micronesia, etc.). Even the United Nations, especialiy in the ear[ier years, 
tended to be very strongly influenced by America. Periodically, in Korea, in 
Vietnam, and in the Persian Gulf the U.S. has acted militarily. Many people, 
both inside and outside the country, saw the United States as the standard-
bearer in a simplistic cold war crusade against communism. 
In addition to (and partly because OD America's international standing as 
the superpower par excellence, she came to dominate the globe economically 
and (to the chagrin of many) culturally. The neo-mercantile consumerism of 
Coca-Cola and Levis is always pitched in American English. The combined 
lingu[stic impact of just Disney Corp., Hollyu!ood, McDonald's, Microsoft, MTV, 
and the NBA is -to use the modern parlance- 'awesome'! Technology in 
general and the Internet in particular have further accelerated the impact of 
American English internationally. With 70'/. of the world's English native 
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speakers (excluding creole varieties) in the U.S., this is not surprising. 
However, the linguistic situation is changing. Professor Braj B. Kachru of 
the Department of Linguistics at the University of lllinois has posited a model of 
the spread of English around the globe. This model consists of three 
concentric circles. The inner circle of about 375 million people represents the 
English mother-tongue nations of Australia, Canada, Ireland, Great Britain, New 
Zea[and, and the United States. The outer or extended (second) circle of 
approximately 375 mi]lion more people represent nations that came into contact 
with English earlier, for example through colonization, and it now plays a main 
role as a 'second language' in the nations' institutions. Examples of such 
nations are: India, Malawi, the Philippines, Singapore, South Africa and about 50 
others. The expanding (outer) circle of between 750 and I ,OOO million people 
is of countries like China, Greece, Japan, Poland, Thailand, etc., that do not have 
any colonial experience or give English any special administrative status, but 
recogn[ze the importance of English and teach it as a foreign language. 
Expanding circle 
foreign language -
China, Japan, etc. 
750 - I ,OOO mtlhon 
Extended circle 
second language -




U_K., U.S., etc. 
375 million 
(Smith: 21 3) 
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Itl. Hakuoh Students' Language Needs and World Englishes 
Before examining the ramifications of trends in world Englishes for Hakuoh, 
l would like to first briefly shift thefocus to the students themse[ves. In orderto 
better ascertain how our undergraduates viewed English in their future, I had my 
students fill out a questionnaire as a graded assignment. The students wrote 
brief (15-40 word English) answers to each of the following four questions: 
1 . How will you use English for work in your future (after graduating) 7 
2. How will you use English for pleasure in your future (after graduating) 7 
3. What kinds of English skills do you most need to learn7 
4. What do you think is the best way to !earn those (question 3) ski![s? 
From my seven classes (BE - exchange students, English 11 - two classes, 
English lll - three classes, and English Vll) I received 143 completed 
questionnaires, 129 Japanese and 14 foreign (from the People's Repubiic of 
China, Republic of China, and South Korea) that I have broken down into the 
following broad answers. (Please note that multiple answers often occurred.) 
Question #1 
To communicate/negotiate with or sell to foreigners 
For business trips or working/living abroad 
For computer, Internet, e-mail, telephone use 
For reading, writing, or translating from/into English 
To make contact with foreign companies 
Will not use English at work 
As a civil servant Gudicial, Iegal, police, etc.) 
In the travel business or as an airport employee 
For teaching 
Quotations: 
Japanese exchange total 
52 49 3 23 20 3 
19 17 2 11 2 13 10 2 12 
9 9 O 
8 8 O 
6 2 4 
3 3 O 
"Today, companies that use English are on the increase." 
"If I can't speak enough English, I will faii in the future." 
"I want to be a fireman, and I may have to rescue foreigners." 
"I will use English as a debating tool, Iike British prosecutors." 
"I don't think l'll use English at all." 
"Nowadays almost all businesses use the Internet in English." 
"It is important to research the latest fashions, using English." 
"I dream of fusing my computer ability with my English ability." 




For overseas travel (including shopping) 
To make friends with foreigners 
To watch foreign movies without subtitles 
To better understand (learn about) foreign cultures 
For Internet, e-mail communication 
To read Eng[ish books, newspapers, magazines 
For music related activities 
For personal pleasure (enjoyment of English) 
Quotations: 

























"I want to use English without worrying about grammar." 
.1 would like to use English 
as a communications tool to make friends." 
"After graduating our chances to use English will decrease." 
"I want to speak English, but l'm afraid of making mistakes. 
I want to talk easily in English." 
"I don't like English, and I don't like traveling." 
"I basically like English and want to use it in my everyday life." 
"I want to be able to say that I can speak English." 
Question #3 
Speaking, conversational communication 
Listening comprehension ability 
Reading ability 
Writing abiiity 
Vocabulary building ability 
Grammar ability 
Pronunciation ability 
Confidence building ability -
Business English, thinking in English 
Translation ability 
Quotations: 
Japanese exchange total 
ability I 08 8 110 
23 6 29 14 4 18 11 4 15 
14 ･ O 14 
13 O 13 
6 1 7 
6 O 6 
O 4 4 
3 1 4 
"We must have fun studying English." 
"I have learned English for eight years, but by only studying 
grammar I can't speak or understand well." 
"Reading is indispensable, as the Internet is mainly English." 
"I can understand a littie, but I need to answer wel]." 
"I need a pre-first or first grade English test pass mark." 
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"Conversation, especialiy responding quickly to questions." 
"Speaking, because when I went to England last summer l 
couldn't make myseif understood to native speakers." 
"English conversation is quite easy if you get used to it, but 
grammar and Business Eng!ish are a little difficuit." 
Question #4 
Practice speaking (everyday) 
Talk with foreigners often 
Study, travel, Iive abroad (alone or as a homestay) 
Watch English movies or TV (without subtitles) 
Read English books or newspapers 
Be more confident, overcome shyness 
Listen to English language radio 
Listen to (sing) English language music 
Attend an Engl[sh language school 
Expand my English vocabuiary 
Improve pronunciation (by reading aloud) 
Review English grammar 
Write letters, a diary, e-mail messages 
Prepare and take TOEIC, TOEFL, etc. 










































T  tudy English well, 90 minutes a week is too short." 
by talking with native speakers and trying to think in English." 
"First we have to find pieasure... (and) Iove the English we study." 
"English skills can't be learned only by reading and listening." 
"I have to have the courage to speak English, without being 
afraid of making mistakes. I should speak actlvely " 
"We Japanese should increase the opportunity to use English." 
"Repetition is imperative in language learning." 
"The best means is to homestay in a foreign country because 
our English will progress naturally from daiiy use." 
"I should talk to foreigners one to one, forgetting my shyness." 
". . .Iearn speaking skills by actually talking in English everyday." 
The students who fiiled 
three 'mature' students, 
in this questionnaire are, with the exception of two or 
all in their late teens or eariy twenties and without 
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experience in Japan's rapidly changing working world (other than part-time 
jobs). As a result, their answers may be somewhat idealistic. Nevertheless, 
their input is valuable in examining Eng[ish learning at Hakuoh University. 
IV. Conclusion: "WE (world Englishes, are the world." 
As the questionnaire data shows, our students clearly want to learn 
communicative (conversational) English skills, primarily to interact directly with 
foreigners (either at work or overseas). There is also significant interest in 
reading skills (for both textual and Internet related materials) and listening 
comprehension ability (for conversation and to enloy movies without having to 
read Japanese subtitles) . 
Fortunately for our students, the recent rise of world Englishes has created 
a new global paradigm for EFL (English as a foreign language) Iearners in which 
flexible functional intelligibiiity is emphasized. This 'tool-like' approach is 
inclusive of non-ENL (English as a native language) elements and more 
horizontal (or democratic) in its focus. The U.K., U.S., and other ENL nations 
are no longer seen to 'own' English. To the extent that Hakuoh students are 
able to embrace this new paradigm, their task of becoming reasonably proficient 
in English wi!1 become easier. 
The intercultural studies ramifications of this new paradigm are equa]ly 
important. The Judeo-Christian ethnocentricity of ENL countries will be 
replaced with a much wider pluralfstic view that encompasses more non-
Western concerns. In a speech in Tokyo at the 25th anniversary of the Boston 
University Alumni Association of Japan on December 9, 2000, BU President Jon 
Westling said, "global human interaction is important for international citizens 
and requires a wi[lingness to [ook outward to lose the parochial view and learn 
about the larger complex world " Obvlously communlcatlve English is the 
single most essential tool that makes such interaction possible, and the resulting 
inc!usive frame-of-reference will recognize basic equality between all the 
different people (and cultures) on our planet. 
Such grand global dreams aside, the sad reality for too many of our 
students is that English has meant rote memorization of esoteric vocabulary and 
grammar patterns for entrance examinations. Furthermore, the educational 
approach of the vast majority of junior and senior high schools has made 
students extremely hesitant to speak up in English for fear making mistakes. 
Thus, "it seems in the long run more efficient to instili confidence that Japanese 
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English is unique among world Englishes in its own right and has just as much 
privilege to be used in world communication as other native and non-native 
varieties of English, insofar as it is mutually intelligible with those other varieties." 
(Yoneoka: 4) 
The outlook for the future is not as dark as some fear. It is important to 
remember that "Japanese people aren't intrinsically poor at English, bvt Just 
haven't experienced the difficulty of not being abie to communicate in English so 
far. However, in the 21** century this will not be the case because without 
English: Japan won't be able to fully achieve it's potential, or interact equally with 
the rest of Asia." (Funahashi: 41) This insight may help to provide the propeT 
motivation for our students to shift their focus toward communicative English 
skills. 
Successful language acquisition and use has much to do with the degree 
of the learner's linguistic interconnectivity. By which I mean, the rapid and 
accurate (but not necessarily flawless) ability of the EFL speaker to mentally 
process incoming and retrieve appropriate learned English data. Thus, a child 
with a limited vocabulary of under I .OOO words that can be freely accessed and 
f[uidly utilized is a far more eftective communicator than an adult with a 
vocabulary five-times as large whose retrieval system is designed for static 
paper test recognition. 
This seems to have been the message of Professor Kentaro Hirayama, in 
his closing address at the Third Annual AII Hakuoh Speech Contest on 
December 20, 2000, when he said that "language can be used on the first day 
one learns it....(And that it is) best to have a clear purpose and an equally clear 
plan to reach that measurable goal." The degree to which we are ableto assist 
our students to ojarify their linguistic purposes and then articulate feasible plans 
to achieve their 'clear and measurable goals' will determine our success. And 
the new world Englishes paradigm, without being a perfect panacea, provides an 
efrective modeiing, motivating, and identity reinforcing catalyst for Hakuoh's EFL 
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第1章　ワールドイングリッシズとは何か
　現在、地球の全人口の1／4が英語を使ってコミュニケーションする。
しかも英語を使用する人の数は加速度をつけて膨れ上がっている。また、
言語総生産（GLP）においても、英語が飛び抜けて他を圧倒している。GLP
（言語総生産）とは、ある一つの言語をそこで使われている他の言語と比較
し、その割合を国内総生産の額に置き換えて世界中の統計を取ったもので
ある。主な言語の言語総生産をみると次のようになる。英語・2兆3380億
ドル、ドイツ語・1兆1960億ドル、フランス語・8030億ドル、中国語・
8030億ドル、日本語・7000億ドル（Anthony：9）。20QO年11月30日、「英
語でお願いします！21世紀アジア躍進の秘訣？」と題したシンポジウムが
東京で開かれた。その席上、タイのジャーナリストChongkittavorn　Kaviは
「英語の将来はもはやネイティブスピーカーにではなく、英語を母語とし
ない人々にかかっている」と述べている。（Hani：4）
　実際、世界中の英語ネイティブスピーカー（EM．）の数は、シンガポー
ルやフィリピンなど歴史上英語と関係が深く英語を第2言語とする人々
、（ESL）の数とほぼ同じである。しかし、どちらのグループも将来その数が
劇的に増えるとは考えられない。一方、爆発的に膨れ上がり、また今後も
その数が増え続けるであろうと予想されるのは、英語を外国語として使う
人々（EFL）である（もちろん白鴎大学の学生たちもこのグループに入る）。
すでに、EFLの人数はENLとESLを合わせた総数を上回っている！
　将来の地球で英語の果たす役割を把握するため、英語がこれまでどのよ
うに進化してきたのかについて第2章で見ていくことにする。イギリスで
小さな一歩からスタートした英語が、現在ワールドイングリッシズとして
輝かしい晴れ舞台にのぼるまでを簡単にまとめる。「“ワールドイングリッ
シズ”という用語で英語を使う人々や地域を分断し区別しようというので
はない。多彩な言語が重複して使われる現状において、英語の持つ機能性
を確認しようとするのがワールドイングリッシズである。それは地球規模
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での英語の働きを簡潔に特徴付けるものである」（Smith：215〉。ワールド
イングリッシズ（WE）は平等主義の立場に立っており、ネイティブスピー
カーのエリート主義とは無縁である。それは、効率の良いコミュニケー
ションをはかる為の実践的なアプローチの仕方であり、西洋以外の国々の
考え方や爆発的に膨らむテクノロジーの二一ズに対応できる柔軟性をも兼
ね備えている。
　第3章では、白鴎大学生143名（新入生から四年生まで、留学生も含む）
から得たアンケート調査について述べている。このアンケートは、学生が
修得すべきだと思う英語のコミュニケーションスキルについての意識調査
である。
　第4章では、多様化した英語が地球規模で広がっていく現状で、白鴎の
学生が英語とどう取り組み何を学んでいくべきかについて述べたい。
第2章　地球語への3段階
　英語が人類共通の言語へと発展していった理由には、次の二つがあげら
れる。第1に地理・歴史的理由、そして第2に社会・文化的理由である。
前者は新大陸発見から帝国主義に至るまでの時代に見られ、英語が地球規
模で広がっていった点である。後者は、多分に前の理由と重複するが、20
世紀に入り植民地各地でナショナリズムが巻き起こったにも関わらず、英
語が依然として生き残りむしろ膨張しながら更に広まっていったことであ
る。
　こうした状況を理解する為には、言語としての英語のルーツを辿ってみ
る必要があろう。先史時代（紀元前3500～2500年）、イギリス諸島に最初
に入植したのはインド・ヨーロッパ語族のケルト人で、彼等はゲーリック
語を話していた。シーザー率いるローマ軍のブリタニア征行（紀元前55年）
により、ケルト人はスコットランド、ウェールズ、アイルランドヘと押し
やられるが、数多くのケルト人がローマ配下の地に留まり異文化融合の社
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会を繁栄させた。尚、昨年9月、チェスターの町を訪れた白鴎大学英国海
外研修旅行のメンバーはローマ・ケルト時代の遺跡の発掘現場を見学する
機会に恵まれた。
　　　　　　　　　　　初期の1000年間
　ローマ人のイギリスからの撤退（410年）に続き、アングロ、サクソン
など、現在のデンマー久　ドイツ、オランダの諸族が東部および南部イギ
リスヘと侵入してくる。以後数世紀に渡りケルト語と古英語（アングロ・
サクソン語）が併用され、「現在の英語に残されたケルト語はわずか12単語
足らずだが、最も一般的な英語100語の全てがアングロ・サクソン語をその
起源とする」（McCmm　l60．61）ようになる。
　597年、修道士アウグスティンはキリスト教と共に莫大な数のラテン語
のボキャブラリーをアングロ・サクソンにもたらした。キリスト教への改
宗は緩やかに平和裡に行われたが、793年から1050年頃までのスカンディ
ナビア人の流入はより激しく暴力的なものであった。言語の方面では、
入ってきたデンマーク語が英語の文法をより豊かにし代名詞のthey，them，
theirなどが英語に導入される。「シンタックス（構文論法）の基本要素を
他言語から借りて取り入れるということは、極めて稀であり、様々に発達
した言語のなかでも英語は多分にユニークであると言える。これは英語を
話す人々が、いかにすぐれた適合性を持つかということを早くから実証し
た例であろう」（Bryson：53）。
　1066年のノルマン人侵攻が、英語へ向けられた他言語からの最終攻撃と
なる。ノルマン地方のフランス語は、支配層階級の言葉であり彼らと共に
入ってきたフランス語が10，000語もの新たな単語を英語にうけ加えること
になる（その内の3／4は司法や行政分野で今でも普段に使われている）。
　　　　　エリザベス1世期からエリザベス2世期へ　、
現在使われている英語の起源は、エリザベス1世期、つまりシェークス
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ピアが戯曲を書いていた時代に遡る。この時期イギリスおよびその国の言
葉である英語は破竹の勢いを見せていた。ルネッサンス、宗教改革それに
世界の海軍国としてのイギリスの台頭などの影響が、わずか50年足らずの
間に全世界へ次々と繰り広げられていく。ヘンリー8世（エリザベス1世
の父）とローマカトリックとの政治的・宗教的断絶やイギリス艦船のスペ
イン無敵艦隊撃破、続いて北アメリカに英語圏の植民地を建設するなど、
この頃は言語としての英語が大躍進し驚異的な広がりを見せた時代だと言
えよう。
　「16世紀の末、英語が地球語としての地位を不動にする輝かしい第一歩
を踏み出した。当時、英語を母語とする人々はおよそ500～700万人でその
ほとんど全てがイギリス諸島に住んでいた。ところが、エリザベス1世期
の終わり（1603年）からエリザベス2世期の始め（1952年）にかけて、そ
の数は実に50倍にも膨れ上がり約2億5000万人を数えるようになる。しか
も、それらの多くがイギリス諸島以外の世界に居住していたのだ」
（Crysta1：25）。
　言語学者の間で良く言われることに次のような表現がある。“言葉は陸
海軍を引き連れた一方言である”確かに、イギリス（スペイン、ポルトガ
ル、フランス）植民地新世界への西アフリカ人奴隷売買という人種差別の
歴史ほど、この格言の持つ残酷性を浮き彫りにするものはない。
　1703年、1763年とイギリスが続けてフランスに勝利した結果、イギリス
と英語はカナダの大半を支配するようになる。同様に、1790年イギリスは
太平洋の彼方シドニーに囚人流刑地を設ける。当時約13万人の囚人が送り
込まれたが、現在シドニーの人口は1800万人を越える。又、大英帝国は南、
西、東アフリカに広大な植民地を築く。Christa％nderWaltは「南アフリ
カ共和国で使われる英語の国際的理解度」の中で、次のような結論を導き
出している。「調査の結果明らかになったのは、南アフリカ共和国内の様々
な部族に共通して使用されている英語が、他の国の人々にも十分通じると
いうことである。従って、学校で英米語を標準語として教えるべきだとす
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る意見は、もはや説得力を持たない。事実、最近では、英語にひとつの標
準語を設けるべきだという考え方そのものが疑間視されてきている」
（Kachru：148）
　言語学的見地から見ると南アジアのインド亜大陸ほど、イギリス植民地
主義の名残りが色濃く残っているところはない。1612年の東インド会社の
設立に始まり、英語は常にインドの発展の礎となってきた。1947年、ネ
ルー首相はイギリスからの独立宣言を英語（1〉で行った。皮肉なことに
彼は「英語は次世代までにインドから消え去るだろう」と予測したのだが、
多くの英語に関する予測と同様そうはならなかった。仮にインド、バング
ラディッシュ、ブータン、ネパール、パキスタン、スリランカの国のほん
の数％の人が英語を有効に使ってコミュニケーションをはかるとしよう。
するとその数は実にイギリスの全人口に匹敵することになる。ネイティブ
スピーカーたちは、インドで使われている英語について、とかくその発音
や文法を椰楡したがる。しかし、そうした人々は「英語を使いお互いの英
語を理解し合う為には、英語をインド流に変換させることが避けて通れな
かったのだということに気が付かない」（G6rlach：192）。
　1995年英文で書いた本でブッカー賞を受賞したSalmanRushdieが言うよ
うに、「英語はもはやイギリスの言葉ではなくなった。かつての植民地にそ
の土地の言葉として根を下ろし、今やその根を大きく外に向けて広げつつ
ある。まさに母国イギリスヘの“帝国の逆襲”である」（McCrum：40）。
　東アジアや東南アジアそれに南太平洋では、英語・米語がイギリス、ア
メリカそれぞれの支配権にそった形で併存している。
　マレーシアでは英語に堪能であることと自国のアイデンティティの喪失
とが絶妙なバランスを保ってレ）る。
　中国、マレー、タミール人の融合した国シンガポールでは、英語を統合
メディァとして使い成功をおさめている。
　香港は国際ビジネスの場として有名だが、1997年にイギリスから中国に
その統治権が返還された。大多数は広東語を母語としているがその内の
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20％が英語に堪能である。
　パプア・ニューギニアでは500万の人口のうち約半数が、トク・ピジン
と呼ばれる英語を元にしたピジン英語を話し、それが母語または第2言語
となっている。
　　　　　　　　　　第2時大戦後の50年
　ここまでは主に言語の伝播に焦点を当てながら植民地支配国としてのイ
ギリスの興隆を見てきた。しかし、第2次世界大戦の終結を機に戦渦のイ
ギリスに取って代わったのがアメリカ合衆国である。アメリカは卓越した
超大国としての国際的立場を基盤とし、やがて経済・文化の両面において
世界中を支配するようになる（多くの人にとって文化面に関してはしごく
残念に思われるのだが）。米語の世界中への影響は、テクノロジー全般とり
わけインターネットの発達によりいっそう加速度を増していった。しかし
ここへ来て、言語学的状況に変化が見られるようになっている。イリノイ
大学言語学研究のBraj　B．Kachru教授は次のような図形を使い英語が地球
規模に広がっていく様子を説明する。図形は三つの同心円から成っている。
一番内側の円は、オーストラリア、カナダ、アイルランド、イギリス、ア
メリカ合衆酎、ニュージーランドなど約3億7500万人の英語を母語とする
人々を示している。次にそれを取り巻く外側の円は、同じく3億7500万人
にのぼる人々で、早い時期にイギリス統治の影響を受けた国々である。イ
ンド、マラウィ、フィリピン諸島、シンガポール、南アフリカ共和国その
他50力国に及ぶ。現在では、英語は第2言語としての役割を果たしている。
そして一番外側の円は、中国、ギリシャ、日本、ポーランド、タイなどで
植民地化や統治化された経験はないが、英語を外国語として教育する必要
性を自覚した国の人々である。その数は約7億5000万から10億人にもおよ
び、現在ますます拡大しつつある。
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第3章　白鴎大学生に必要な語学力とワールドイングリッシズ
　ワールドイングリッシズの傾向を見ていく前に、白鴎の学生自身の意識
に注目してみたい。彼等が自分の将来に英語をどう位置付けているのかを
確かめる目的で、以下の四項目についてのアンケートを取ってみた。学生
にはそれぞれの質間に簡潔な英文（15－40語の英語）で答えるよう指示し
た。
　1．将来（卒業後）、職場で英語をどのように使うか？
　2．将来（卒業後）、英語を娯楽としてどのように使うか？
　3．英語のスキルで、習う必要がいちばんあると思うのは何か？
　4．そのスキル（質問3．）を習うのにいちばん良い方法は何か？
7クラス（BE一留学生、英語H－2クラス、英語皿一3クラス、英語W）か
ら合計143通の回答があった。学生の内訳は、日本人129名、留学生14名（中
華人民共和国、台湾、韓国）である。以下その回答内容を表にまとめてみ
た。（複数回答あり）
質問＃1　　　　　　　　　　　日本人
外国人とのコミュニケーション／交渉／商談　　49
海外旅行、海外出張／滞在　　　　　　　　　　20
コンピュータ、インターネット、Eメール、電話等　　　17
英語を読む、書く、翻訳する　　　　　　　　　11
外国の会社と連絡を取る　　　　　　　　　　10
職場では英語を使わない　　　　　　　　　　　　9
公務員として（裁判所、司法、警察、その他）　8
留学生
　3
　3
　2
　2
　2
　0
　0
合計
52
23
19
13
12
9
8
質間＃2
海外旅行（ショッピングを含む）
外国人の友だちをつくる
???? ? ??》?
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字幕なしで洋画を見る
外国の文化をより理解する（学ぶ）
インターネットやEメールを使う
英語の本や新聞、雑誌を読む
27
13
?
??27
14
11??
質間＃3
話す・会話力
聴解力
読解力
作文力
ボキャブラリー
文法
発音
自信をつける
?????1 110
29
18
15
14
13
7
6
　アンケートに答えた学生たちは10代後半から20代始めで、急速に変わり
つつある日本の労働現場での経験がないため（アルバイト以外）、やや理想
に走りすぎる傾向が見られるかも知れない。
第4章　まとめ
　“WE（world　Engilishesワールドイングリッシズ）are　the　world！
　アンケート調査の結果から明らかなように、学生は主に職場や海外で外
国人と直接に接して意思疎通のできる（会話）英語力を学びたいと思って
いる。また、英語の本やインターネットの素材を読んで理解する読解力や
字幕無しで映画の会話を楽しむ聴解力を身に付けることに興味を示してい
る。
　幸いにも、英語を外国語として学ぶ白鴎大学の学生たちにとって今の
ワールドイングリッシズの台頭は歓迎すべき出来事だと言える。世界中で
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多様化した英語が使われるにつれ、それが語形に変化をもたらし英語の新
しい模範を生み出している。この“英語を道具として使う”新しい英語の
形は、英語が母語ではない国の言葉の要素も含んでおり、言語としてはよ
り広範囲で大衆的な（民主主義的と言おうか）コミュニケートの仕方に主
眼を置いている。なによりも分かりやすく実用的で柔軟な英語が重要視さ
れるようになり、英語はもはやイギリス語でもアメリカ語でもなく、英語
を母語とする人々の言葉ではなくなった。その意味で、白鴎大学の学生た
ちはこの新しい形の英語を採り入れることにより、英語をある程度マス
ターしたいという課題が実現し易くなったと言えよう。
　また、この新しい英語の動向は異文化研究についても重要な視点をもた
らしてくれる。英語を母語とするユダヤ・キリスト教中華思想とでも言え
るような考え方は、より広くしかも多岐にわたる物の見方へと大きく様変
わりをしていくに違いない。西洋以外の関心事をその内側に取り込まざる
を得なくなるからである。2000年12月9日、ボストン大学日本同窓会の25
周年記念東京式典で、同大学のジョン・ウエスリング総長は次のような挨
拶をした。「国際人にとっては地球規模で相互に影響しあうことが重要で
ある。偏狭な視点を排するためにも進んで自国の外へと目を向け、より複
合的で多様な広い世界を知ることが必須となろう」。すでに明らかなよう
に、コミュニケートの出来る英語力が、相互の影響を可能にする唯一の武
器であり、見地の違いを越えたところに地球上の全ての人々（文化）の平
等がある。
　こうしたグローバルな願いをよそに、学生たちにとっては悲惨な現実が
ある。英語が入試の為の難解な語彙や文法の丸暗記に陥ってしまっている
ことである。更に言えば、中学・高校の英語教育は、間違いを恐れるあま
り英語で話したり表現しようとする学生を極端に引っ込み思案にさせてき
た。そこで、「日本の英語がそのままで十分ユニークであり、英語を母語と
する人たちやそうではない人たちとの間のコミュニケーションに日本人の
英語がもっと使われてしかるべきだという自信を、これから徐々に浸透さ
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せていくことが有効なのではないだろうか。もちろん、日本人の英語が他
の国の人々に通じることが条件である」（Ybneoka：4）。
　将来の見通しはそれほど暗いものではないようだ。次のような考え方を
忘れないことが大事だろう。「日本人が先天的に英語がダメと言うことで
は無い。要するに、日本人のほとんどはこれまで英語を使わなくても困ら
なかったから、うまくならなかっただけだ。21世紀はそうはいかない。そ
れでは日本の潜在能力を十分に引き出せない。アジアとも“対等”に付き
合えない」（Funahashi：41）。こうした反省は、丸暗記の英語からコミュニ
ケート出来る英語のスキルヘと学生たちの関心をシフトするきっかけを
作ってくれるだろう。
　語学を修得しうまく使いこなせるかどうかは、学ぶ側が言葉を相互に関
連させる能力をどれくらい持っているかによる。英語を外国語として学ぶ
者にとって、それは迅速で正確な英語の処理能力（けっして完壁である必
要はない）、つまりインプットした情報をこれまで学んだ英語のデータの
中から検索して置き換える能力を意味する。しかし、そうした変換システ
ムが生気のない筆記試験向けに作られていれば、自在に使いこなせるボ
キャブラリーが1000語にも満たない子供の方が、その5倍もボキャブラ
リーの豊富な大人よりも上手にコミュニケートが出来るということになる。
　このことは2000年12月20日第3回オール白鴎英語のスピーチコンテス
トで次のように締めくくりの挨拶をされた平山健太郎教授の言葉に込めら
れているようだ。「言葉は覚えたその日に使うことが出来る。はっきりとし
た目的と計画性を持つことが手の届くゴールに達する一番の方法である」。
白鴎大学における英語教育の成否は、次の2点にかかっている。学生が自
分の目的をはっきりさせるため我々がどう手伝うか。計画を実行可能にさ
せるため我々がどうサポートするか。完壁な万能の策ではないにしても、
ワールドイングリッシズという新たな英語の形が、白鴎大学で英語を学ぶ
学生たちにとって効果的な模範となり、学ぶ意欲を引き出し、自らのアイ
デンティティを確立する要素となることは問違い無い。（本学経営学部助教授）
一229一
